



















































Buchner et al（1997）は，約 6 ヶ月間（週 3回， 1
回60分）の運動介入の結果，下肢筋力や立位バランス，
歩行能力などの運動機能の向上を認めたと報告し，
Horunbrook et al（1994）は23ヶ月間（週 4回， 1回
90分）の介入において運動機能の向上を認めたと報告














































グを実施した．これはFiatarone ら（Fiatarone. 2000, 




















































































（Yamaguchi Kanji Symbol Substitution Test）
山口智晴，牧陽子　他：高齢者の遂行機能評価尺度としての山
口符号テストの開発－地域での認知症予防介入に向けて－．老
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Abstract　In this paper, the inﬂ uences of a short-term low-frequency motor function improvement 
program are reported on cognitive and motor functions. The program was being tested on 25 inhabitants 
of advanced age in local community, who were attended the program-classes faithfully for 6 months（90 
minutes/sessions in 2 sessions/month）.
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